


































































This is the first report of my research with multi-modal psychology for motion sickness. There are three important approaches - (1)
system design to evaluate the motion sickness in psychological experiments, (2) application of sound to control the motion sickness and
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学生/事務職の19名（うち男性 2 名、左利き 2 名、視
覚/聴覚は正常）を対象とした実験を行った。19名のう
ち 7 名が乗り物酔いしやすい、と回答した。実験は 3 分





















システムは、SU A C の生体機能計測実験室にある、
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延びる z軸方向の x-z 平面上に呼気終末二酸化炭素分圧
データをプロット、さらに上方 y軸との y-z平面と対応す
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